













Adjustment of supply chains
in Japanese multinational companies
with the movement of corporate
transferees and its prospects
for the future
井　口　　　泰 　
International supply chains have been interrupted several times
in the 2010s, as the result of natural disasters, shortage of natural
resources and geopolitical risks. In addition, global climate change,
infringement of human rights and pandemics such as Covid-19 have
become greater risks. The economic rationale of supply chains is based
upon increasing production fragmentation and lower service-link cost,
reflecting comparative advantage of production units and economies of
scale. However, it has become increasingly risky, suspension of production
at a certain production unit of goods and services might damage
economies of many countries and regions.
Therefore, the author tries to theoretically explore the adjustment
process of supply chains with or without relocation of production units
and reallocation of expatriates as corporate transferees for maintaining
supply chains. He also tries to estimate the magnitude of supply chain
adjustment together with corporate transferees in Japanese multinational
companies especially in China and ASEAN countries. Finally, he insists
on creation of plural and flexible production units to avoid increasing
service-link costs as well as investing in human resources of expatriates
for supply chain management.
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表 1 　 2009 年及び 2019 年における海外現地法人及び日本人派遣者の動向（全世界）
資料出所：東洋経済新報社「海外日系企業データ」（2009 年及び 2019 年）をもとに筆者推計。
表 2 　 2009 年及び 2019 年における海外現地法人及び日本人派遣者の動向（中国）
資料出所：東洋経済新報社「海外日系企業データ」（2009 年及び 2019 年）を基に筆者推計。
表 3 　 2009 年及び 2019 年における海外現地法人及び日本人派遣者の動向
（アセアン 10 カ国）
資料出所：東洋経済新報社「海外日系企業データ」（2009 年及び 2019 年）をもとに筆者推計。
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このように、日系現地法人の現地従業員数は、2009年から 2019年の間に、
約 386万人から約 450万人に増加したとされる。ところが、日本人派遣者は、





















ln Y = a0 + a1 ln X1 + a2 ln X2 + a3 ln X3 + a4 ln X4 + a5X5















注 2）自由度調整済 R2=0.785（10 年以上継続操業）/ 0.812（過去 10 年以内に進出）、有効サン
プル数は 2673（10 年以上継続操業の場合）又は 1111 （過去 10 年以内に進出した場合）。
注 3）*は 10%水準で有意、**は 5%水準で有意、***は 1%水準で有意。
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注 2）自由度調整済 R2=0.776（10 年以上継続操業）/0.780（過去 10 年以内に進出）、有効サン
プル数は 692（10 年以上継続操業の場合）又は 238（過去 10 年以内に進出した場合）。



















注 2）自由度調整済 R2= 0.793（10 年以上継続操業）/ 0.812（過去 10 年以内に進出）、有効サ
ンプル数は 753（10 年以上継続操業の場合）又は 345 （過去 10 年以内に進出した場合）。
注 3）*は 10%水準で有意、**は 5%水準で有意、***は 1%水準で有意。
すると、継続操業ケースでは低下するが、新規進出ケースでは、低下していな
い（表 4）。
















注 2）自由度調整済 R2= 0.781（10 年以上継続操業）/ 0.867（過去 10 年以内に進出）、有効サ
ンプル数は 162（10 年以上継続操業の場合）又は 112 （過去 10 年以内に進出した場合）。
注 3）*は 10%水準で有意、**は 5%水準で有意、***は 1%水準で有意。ベトナムに立地する現地
法人への日本人派遣者率関数の推定結果（被説明変数：日本人派遣者比率）。
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